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度であることを根拠に，ユーザが選択した任意の特性項目の 1 次元/2 次元ヒス
トグラムからのインタラクティブな検索機能を実装した。特に，2次元ヒストグ
ラムは 2 項目間の相関関係の程度を確認しながらの検索が可能になるという点
で有用である。また，遺伝資源の詳細情報を表示する画面において，それぞれ
の特性データ値と母集団の関係が視覚的に把握できるアイコンを考案した。次
に，探索により収集した遺伝資源の情報を補完するために開発した地理情報シ
ステム(GIS)と連携したシステムについて説明した。GPSにより取得した緯度経
度を単に GIS 上にプロットするだけではなく，全世界の気象情報などを統合す
ることで，特性調査が完了していない遺伝資源に対しても耐暑性・耐乾燥性な
どを想定することが可能になった。さらに，微生物遺伝資源の形態的特長を捉
えた画像を撮影し公開することにより，菌類病の診断への貢献が期待できるほ
か，大学・専門学校などにおける図鑑的な利用が考えられることを提示した。 
第 4 章では，従来の植物遺伝資源の画像データはそのほとんどが研究室や圃
場などの生息域外で撮影されたものであり，本来の生息域で持っていたさまざ
まな情報が失われていることを指摘し，探索収集の過程で撮影された写真を活
用して，生育環境はもちろん，農耕器具や民族衣装，調理方法など幅広い情報
を含んだ学際的なデータベースを開発したことを報告した。ジーンバンクのよ
うな生息域外保全は在来品種を元のコンテクストから切り離してしまい，農耕
文化を直接保存することはできないが，本データベースを通して農学分野のみ
ならず，民族学や文化人類学への貢献も期待できる。これらの学問が主な研究
対象としてきた地域には遺伝資源が豊富に存在することが多く，遺伝資源の探
索・保存において協働していくことが望ましい。 
遺伝資源データベースの充実は国際的な課題であり，食料および農業に用い
られる植物遺伝資源に関する国際条約(ITPGRFA)において，締約国は食料農業
植物遺伝資源に関連する科学・技術・環境に係る問題に関する情報交換を促進
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する世界情報システムの構築に協力することが求められている。しかしながら，
とりわけ在来品種については文化的背景を併せて保存しておくことが必要であ
り，より学際的な視点からデータベースの構築を進めていくことを提案した。 
